







A  Psychological  Approach  to  Psychogenic  Gait  Disturbance
－ In  Collaboration  with  a  Physical  Therapist －
Mari  ITO
Abstract
　The auhtor has experienced a case of a 11 year old girl who diagnosed as  psychogenic gait 
disturbance. She was then suffering from family break down.
　At the same time that a physical therapist attempted rehabilitation, the author attempted a psychological 
approach.
　As a result of such a therapy, the rehabilitation program was successful in restoring her muscle 
weakness and gait. And the psychological approach could increase her conﬁdence and her psychological 
energy.
　Psychosomatic treatment including psychogenic gait disturbance needs to approach from both mind 
and body.




Department of Clinical Psychology, School of Psychology, KIBI International University



































































































































































































































































































７） Shibata E ・Nabeta Y （1991）Clinical Study of Astasia-Abasia with Special Reference to the Symptomes on 
Early Adolescence. Jpn J Psychiatr Neurol 45, 701-702
８）村山隆志・山根知英子・堀祥子（1987）ヒステリー性失立失歩の１女児例、小児科臨床、40 ：137-141
９） 岩重達也、他（1987）顔面・両上肢の異常運動および失歩、失声を呈したヒステリー児の１例、心身症、27：
337-340
10）小滝信夫（1989）暗示作用に関する一考察「小児の astasia-abasia 症例に基づいて」、心身症、29：587
11） 武田鉄郎（2004）心身症・神経症等の児童生徒の実態把握と教育的対応、特殊教育学研究、43（2）：159-165
12） 蜂須賀研二・斎藤正也・千野直一・乾吉佑、他（1985）リハビリテーションセンターで治療を行った転換ヒステ
リーの一症例、総合リハ、13（1）：43-46
13） 本田哲三・千野直一（1983）リハビリテーション外来における心身症の病態を呈する患者とその治療、理・作・
療法、17（5）：291-296
